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*

الخطاب الديني في شعر النقائض في ضوء اللسانيات االجتماعية


هدى جبر عوده

النطار**

ملخص
تناولت هذه الدراسة اخلطاب الديني وأثره في لغة شععرا الناعا ، ،وفعل الليعا اات ااجيةاعاعة،
وكاف اسيطاع هؤا الشعرا اليعباعر ععق ايعاياهال ااجيةاعاعة واليااسعاة وفعل اان عور العديني،
منطلاني مق رؤاهال وأ ارهال اانبثاة مق مرجعاات أبييةولوجاة وأيديولوجاة وديناة واجيةاعاة تععني
في تشكال اريحيهال الشعرية وتوهجها ،اليي تيجلى في أشعارهال .حاث إن اايكلال هعو منعيا اادا ات
اللغوية ،والناال اا يجول في ذهنه ،فانيا مق خالل تلك اادا ات اللغوية خطابا ً منطواا ً أو مكيوباً ،ييلااه
اخملاطب ،الذي ييأثر ب روف وأحوال تياطر على العةلاة اليواصلاة ،اليي ابد مق ااهيةعا بهعا .وهعو معا
جتلى في شعر الناا ،موضوع الدراسة حاث تيةنت أشعارهال االفاظ الديناة اليي عكيت اارجعاة
الديناة لهال ،والعرف ااجيةاعي اليا،د الذي اليز به الشعرا  ،وأثر البائة ااجيةاعاة والثاافة الديناعة،
إضافة لليلطة اليااساة اليي عةلت على ترساخ وإذكا هعذا الشععر اسعيدامة سعلطيهال ،وتأكاعد
أحاايهال في اخلالفة واحلكال ،مق خالل جعلها الشعرا وسعالة اعععال واليواصعل واعانعاع واليعأثار فعي
العامة مق أبنا ابا،لهال واجمليةع الثاافي ،في العصر ااموي آ ذاك.
الكلةات اافياحاة :الديق ،الليا اات ااجيةاعاة ،اخلطاب ،شعر الناا. ،

 جةاع احلاوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* البحث مييل مق أطروحة الدكيوراة ااعنو ة بع (شعر الناا،

في ضو الليا اات ااجيةاعاة) ،إشراف ااسياذ الدكيور :عبداهلل العنبر.

** طالب دكيوراه في ايال اللغة العرباة ،اجلامعة اارد اة ،عةان ،ااردن.

Email: huda.alnattar@gmail.com
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Religious Discourse in the Poetry of Contradictions (Naqa’id)
in the Light of Sociolinguistics
Huda J. Alnattar, PhD Student, Department of Arabic Language, University of
Jordan, Amman, Jordan.
Abstract
This study deals with the religious discourse and its impact on the language of the
poets of contradictions, according to sociolinguistics, and how these poets were able to
express their social and political issues according to the religious perspective, starting
from their visions and views emanating from epistemological, ideological, religious and
social references that help in the formation of their poetic inspiration and its glow, which
is reflected in their poetry.As the speaker is the creator of linguistic performances, and
the transmitter of what goes through his mind, he produces through these linguistic
performances a spoken or written speech, received by the addressee, who is affected by
circumstances and conditions that control the communicative process, which must be
taken care of.This was evident in the poetry of contradiction, the subject of the study, in
which they included religious expressions that reflected their religious reference, the
prevailing social custom to which the poets adhered, and the impact of the social
environment and religious culture.In addition,it reflected the political authority that
worked to consolidate and nurture this kind of poetry to sustain their authority, and
confirm their right to the caliphate and governance, by making poets a means of media,
communication, persuasion and influence in the general population of their tribes and the
cultural community, in the Umayyad era at the time.

:ااادمة
 في ضو الليا اات ااجيةاعاة؛ وبال،يعنى هذا اااال باخلطاب الديني في شعر الناا
 ا ييينى لنا معرفة تداولاة اخلطاب ومااصده؛ ان ثةة،معرفة شاملة بكل مكو ات اخلطاب
إذ. ميكق عبرها الوصولُ إلى مااصد اخلطاب ودااته،عالاة بني ااعنى اليداولي واليااق اللغوي
 فانيا مق خالل، و ااال اا يجول في ذهنه،يرى الليا اون أن اايكلال هو منيا لألدا ات اللغوية
 اليي تيأثر ب روف وأحوال تياطر، ييلااه اخملاطب،ًتلك اادا ات اللغوية خطابا ً منطواا ً أو مكيوبا
. اليي ابد مق ااهيةا بها،على العةلاة اليواصلاة
 وا ساةا ما جا به- وااييبع الدارس لليا اات اليداولاة اانبثاة مق الليا اات ااجيةاعاة
 يشيرك فاهةا،ةة على مبدأيق مهةني في حتلال اللغة،؛ يجدها أ ها اا-أوسيني وسارل- العااان
: وهةا،طرفا اخلطاب
 واعفادة مق لدن اخملاطب؛ ان دالة، حاث تكون الاصدية مق لدن اايكلال، واخملاطب، اايكلال.أ
فاايكلال هو احملرك ااول للخطاب؛ الذي ينيا،الوحدة الكالماة مرتبطة باصد اايكلال
، ويييعةل فاه أدوات لغوية بعادة عق الغةوض،كال ًما يحةل اصدا ً ييعى عبالغه اخملاطب
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وأمق اللبس ،تعني اخملاطب في فهةه وإدراكه ااعنى الذي يرمي إلاه؛ (فاد تصدر الوحدة
الكالماة مق غار اصد فال يعيبر مدلولها ،وتصدر مع الاصد فيدل وتفاد)(.)1
ب .سااق احلال؛ ذلك (أن جز ا ً مهةا ً مق الداات اللغوية يييةد مق اليااق الذي ينيا فاه)(.)2
وفاه تخرج العبارات أو اجلةل ضةق ساااات معانة ،سوا أكا ت اجيةاعاة أو ثاافاة أو
غارها مق الياااات.
ومعلو أن لفظ الديق مق ألفاظ اللغة اليي لها في الذهق صورة جامعة( ،)3وأن ثاافة
الشعب جتياد لديق الشعب بحيب ألاوت( ،)4لذا كان ابد مق معرفة حاااة معنى (الديق) ،وما
تراكال علاه مق ااعا ي احلادثة اايجددة في محاولة صاداة تؤدي إلى بلوغ كنه الروابط اليي جتةع
هذ ه ااعا ي .فالديق في ااصل :احلال اليي يخيع لها اع يان خيوعا طار،ا أو مييةرا ،ياال :دان
للحاكال أي :خيع له وذل؛ ا ه دخل حتت حال ااهرة ا ميلك اخلروج مق سلطا ها ،ومنه سةات
العادة دينا؛ ان الناس يخيعون لها ويدينون .وسةى اليلطان فيه دينا؛ ان ااطاع خاضع،
وسةي حياب الناس على أعةالهال دينا؛ ا ه ا يكون حياب وا مكافأة وا جزا إا مق ااهر على
ماهور خاضع  ...ثال صار كل ما يليزمه اار مق عادة يخيع لها أو أسلوب مق الفكر واحلااة دينا،
كالكر والشجاعة والوفا بالعهد وسا،ر ضروب ااخالق( .)5وان رؤى الشاعر وأ اره تنبثل مق
مرجعاات أبييةولوجاة وأيديولوجاة وديناة واجيةاعاة تعني في تشكال اريحيه الشعرية
وتوهجها ،آثرت الباحثة دراسة اخلطاب الديني وأثره في لغة شعرا الناا ، ،وفل الليا اات
ااجيةاعاة ،وكاف اسيطاع هؤا الشعرا اليعبار عق اياياهال ااجيةاعاة واليااساة وفل
اان ور الديني.
لاد متايز العصر ااموي عق غاره مق العصور بأمور ديناة عدة كان أهةها أ ه يلي عهد صدر
اعسال  ،وأ ه شهد تشكل الفرق اعسالماة وماحةليه معها مق مناظرات ومياجالت عال فاها
اخلطاب الديني واليااسي ،وتبلورت فاه ااجتاهات الفكرية اخمليلفة ،واتخذت كل فراة زمرة مق
الشعرا واادبا للدفاع عق رؤاهال وأفكارهال ،اا ييةيع به الشاعر مق ادرة في اليأثار فاعاناع
اللذيق يعدان ميعى اخلطاب الر،اس ،وهو أمر ألفاناه عند شعرا الناا ، ،وهو ما سيبانه
الباحثة عبر تعاطاها مع بع صوص شعرا الناا ،معيةدة اانها الوصفي اليحلالي ،واد
جا البحث في ثالثة مباحث جا ت على النحو اآلتي:
إن ااييبع الياريخ ااموي يجد سعي اخللفا اامويني إلى تبرير حكةهال اليااسي ااؤَيد
بالفكر الديني ،هذا اليعي الذي تش ى في أشكال ميعددة شارك فاه الشعرا الذيق كا وا
ميثلون وسالة اععال واليأثار في العامة مق أبنا ابا،لهال واجمليةع الثفافي آ ذاك عبر شعرهال،
تأيادا ً منهال حلكال بني أماة ،وأحاايهال الديناة في اخلالفة ،مصوريق اخلالفة ااموية على أ ها
عطاة اليةا  ،ياول ااخطل مادحا عبداهلل بق معاوية بق أبي سفاان ويزيد بق معاوية(:)6
ومتت جدودهال واهلل فيلهال وجد
اععو سعواهععال خعامععل كععععع
عد
هعال الذيق أجععاب اهلل دعوتععععهال اا تالات واصي اخلال فاجيلدوا
ومدح الفرزدق كذلك خلفا بني أماة ،ومق أبااته في مدح سلاةان بق عبد العزيز اوله(:)7
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باح َة لَا َل ِة النَح ِر
ص َ
دَ َم ُه َ
َ
عُ َةرا ً وَصا ِح َب ُه أبا بَك ِر
عُ ثةا َن ما باتا عَ لى ِوت ِر
فانا و َ ُسن َّ َة َط ِّابي ال ِذك ِر

عُ ثةا َن ِإذ َظلَةوهُ وَاِ َي َهكوا
لديق ال َّيي اِع َي َدلَت
وَدِ َ
عام ِة ا ِ
َ
وَاِبنَي أبي ُسفاا َن ِإذ َطلَبا
ي ُهال
ُخلَفا َ اَد تَرَكوا فَراَ ِ،
اابحث ااول :اخلطاب الديني في شعر جرير
إن اايأمل شعر جرير يجد حيورا ً جلاا ً لأللفاظ الديناة فاةا ييعلل بالفكر اليااسي مق
مدح اامويني وتأكاد أحاايهال في اخلالفة،وما مدْحه هذا إما تكيبا ً أو طلبا ً للعون واليند مق
لدن اخللفا الذيق كا وا يهبون كل العناية للشعرا مق أجل الدفاع عنهال وعق أحاايهال في
اخلالفة ،ياول جريرفي مدح اخللافة العادل عةر بق عبد العزيزحني ولي إمارةَ ااؤمنني(:)8
كال وا في دَار ْمن ْ َي َ ر
أمرُو َن بِنَا
َخلاعععف َة ا ِ
ل ْ
هلل َماذا ت َ ُ
َيععنَا إلاْ ْ
َ
وااهعدي سعارتُه
ك
ت اا َبار َ ُ
اللال ّ
تعصي َ
أَ َ
الهوى وتَاُ و ُ
ُّ
بالي َورِ
لعك واحل ُ َجر
ْ
اب اا ُ ِ
أص َب َ
حت لِلْةنب ِر اا َ ْع ُةورِ َمج ِل ُيه زينا ً وزي َق ِا َب ِ
ُال ِع َةارَةَ ُملْك
فلق تَزَالَ لهذا الديق َما عَ َةروا
منك ْ
واضح الغُرَرِ
ِ
الغاث أخلفَ نَا مق اخللاعف ِة ما َر ُجو ِمق ااْ َ َط ِر
إ ّا َلنَر ْ ُجو  -إذا ما
ُ
َ
ً
عت َل ُه ادرا
َجا َ اخلالف َة إذ ْ كَا َ ْ
كةا أتَى رب َّ ُه ُموسعى على ا َ َدرِ
يخاطب جرير/اايكلال في هذه ااباات اخللافة العادل عةر بق عبد العزيز/اخملاطب مادحا
ومارا له بأحااة اخلالفة،حاث اسيعةل في خطابه االفاظ الديناة منطلاا مق اارجعاة الديناة
بأن احلاكال له الواية في الشريعة اعسالماة ،مدعةة بالعرف ااجيةاعي واليااسي اليا،د
فاجمليةع مار بيلك اخلالفة واليلطة احلاكةة ااهاةنة لبني أماة ،ولذلك لفي جريرا اد اسيعةل
في أبااته ألفاظا صبغت بالصبغة الديناة حو(خلافة اهلل ،اابارك ،ااهدي ،ياو اللال ،صاحب
اانبر) ،في جةل اسةاة حتةل دالة الثبات وااسيةرارية وجةل فعلاة حتةل دالة احلدث ،وادرية
الفعل فاسيعةل الفعل اااضي (أتى) لدالة اليوكاد ،واعتاان يكون هبة مق اهلل ا سعاا ً منه إذ
إن اخلالفة جا ت مادرة مق عند اهلل بأمر منه كةا جا ت بوة موسى عباه اليال بأمر اهلل
وادره.
هذه االفاظ اجلريرية اابثوثة في اصا،ده جتاوزت مدح اامويني إلى الدفاع عق اعسال وهجا
غاره مق الديا ات ،إما بدافع العرف أو الابالة ،وهو ما راه جلاا ً في هجا،ه ااخطل ،ياول جرير(:)9
اام ِة
لَنا الفَ يلُ في ال ُد اا وَأ َ فُ َ
ِ
الا َ
ك را ِغال و َ َ ُ
حق َلكُال يَو َ
َ
في ُل
أ
َ
هنا يخاطب جرير/اايكلال ااخطل /اخملاطب ميفاخرا باومه(اايلةني)الذيق يراهال أفيل مق
ااخطل واومه (ااياحاني) ،إذ يرى بحيب ااعياد الديني والعرف ااجيةاعي أن اايلال وتاواه
له مق ااكا ة عند اهلل متازه عق غاره مق اامم والديا ات في الد اا واآلخرة دون مراعاة للحالة
النفياة وااجيةاعاة للةخاطب/ااخطل في اليةايز ،وهو ابق مجيةعه ومليه ،بل يعةد
اسيعةال اجلةلة ااسةاة الدالة على الثبات واليوكادفي اوله (وأ فك راغال) اليي خرجت لدالة
اليحاار ،فاةا اد اايند في اوله (لنا) بدالة اجلةع،على اايند إلاه (الفيل) ،لاؤكد اصر
الفيل على جرير واومه اايلةني دون سواهةا هذا الاصر بالغاا ااةيد زما اا ً إلى يو الااامة،
1601
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ثال يأتي بيةار اجلةع الذي ينشطر إلى داليني ااولى لغوية حاث احلديث عق اايلةني جةاعاً،
والثا اة اجيةاعاة حاث اا ا اجلةعاة الدالة على الع ةة ،فجرير جا بيةا،ر اجلةع واايكلال
واحد واخملاطب واحد ،ولعله أراد بهذا اجلةع اليع اال بحيب العرف ااجيةاعي .أما في اوله(:)10
صارِي
إ ّن الذي َق ا ْج َي َب ْوا َمجدا ً و َ َمك ْر ُ َم ًة
صار ُ أ َ
ي وَاا َ
تِلْك ْ
ُال اُرَي ْ ِش َ
هنا تيجلى العصباة الابلاة بعادة عق احلس الديني الراف لها وااؤكد وحدة الابا،ل إا
أن الشاعر جتاوز اامر ميحركا مق عصبايه اليي يؤكدها العرف ااجيةاعي والذي تيجلي م اهره
في كثار مق اامور إلي يومنا احلالي فكال مق أمور يرفيها الديق وينهى عنها لكق العرف
والعصباة تدعو لها كالثأر مثال الذي ما زال ميأصال في بع الابا،ل العرباة إلى يومنا هذا ،وهنا
يؤكد جرير عبر اسيعةاله حرف اليوكاد (إن) والفعل اااضي (اجيبوا) الدالة على ااصطفا  ،وكأن
اهلل اخيارهال وفيلهال على كثار مق خلاه فهال ابالة النبوة ولغيهال لغة اععجاز الارآ ي ،وهال
مق صروا النبي وأسيوا دولة الديق على أرض اادينة ،فكاف لهال أن ا يكو وا مصطفني مق
اهلل ،وكاف لهال أن ا يكو وا خارا ً مق تغلب ابالة ااخطل،هذه اافاضلة الديناة تأسيت على
فكر اجيةاعي ميةثل بالعصباة الابالة اليا،دة عند العربآ ذاك،ومازالت آثارها مميدة في اجمليةع،
لاد خاطب جرير /اايكلال ،ااخطل /اخملاطب ماار ا ً ضةناا ً ذاكرا ً الطرف ااول مق اااار ة تأكادا ً
جملدهال ومكا يهال ،وهال أهل اريش واا صار (مكة واادينة) ،بإضافيه يا اايكلال إلى لف يي
(اريش واا صار) لدالة على العالاة الاوية اايرابطة بانه وبانهال؛ فهو جز ا ييجزأ منهال،
وحاذفا ً الطرف الثا ي وهال او تغلب او ااخطل وكأن في هذا احلذف مناصة ،فهال لق يصلوا
حد الاريشاني واا صار في شي حيى ياار وا بهال ،و حق لةح في العرف ااجيةاعي إذا ما أرد ا
تع اةا ً لشي أو لشخص طرحنا ما ياابله تأكادا ً لع ةيه وإ ااصا ً لآلخر.
واوله في موضع آخر في الاصادة فيها ،موكدا على أن اليلطة باد اايلةني(:)11
لةي ِلةني َ وَا ُمي َيش َهد شاري
ما فاك ُُال َحكَال
تُرضى ل ِ ُ
كوم ُي ُه
ُح َ
هنا يخاطب جرير/اايكلال ،ااخطل/اخملاطب واومه ،منطلاً ا مق مرجعايه الديناة والعرف
ااجيةاعي اليا،د آ ذاك ،مغفال ً أثر خطابه في فس ااخطل واومه (ااياحاني) ،بأن جعل
حكةهال مرفوضاً ،ا يابله أحد مق اايلةني ،مييعةال ً أسلوب النفي الذي يحةل دالة اع كار
والرف ديناا واجيةاعاا ،منطلاا مق شعوره باافيلاة لدينه اعسالمي الذي مازه عق سواه مق
اامم بأن جعل الياادة واحلكال لهال دون سواهال ،ثال أردفه بالفعل اااضي اابني للةجهول لاؤكد
عد ابول حكوميهال وجعل بنا ه للةجهول للدالة على عةومايهال فاد خاطب بالفعل اابني
للةجهول ا جهال بهال وإمنا إاصا ً لهال وتنكارا ً لادرتهال ،تأكادا ً بأن البالد تديق باعسال وما هال
إا أالاة ا دور لهال وا وجودهال مؤثر في اجمليةع ،وما بناؤه هذا إا لاخرج لدالة اليخرية واازدرا ،
ومعلو أن "وحذف الفاعل لعلال اخملاطب به فعل صحاح ا يدخله ااخيالف فاه"( ،)12ويفهال مق
سااق الكال  ،وهو أسلوب بالغي يييعةله اايكلال؛ لاواع أثرا ً في فس اليامع ،أو اايلاي،
ويكون ااعنى أبلغ ،وأواع في فس اخملاطب.
وياول(:)13

لاب
وَأَدعو اعِ َل َه وَتَدعو َ
الص َ
كَفَ وا ُخزر َ تَغ ِل َب َصر َ الرَسو ِل

وَأَدعو اُرَيشا ً وَأ َ صارَها
و َ َا َ ااُمورِ و َ ِإمرارَها
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هنا يخاطب جرير /اايكلال ااخطل /اخملاطب واومه منطلاا مق معياده الديني والعرف
ااجيةاعي بأ هال خار اامم بعاد ماار ة بانه وبني ااخطل فهو يدعو اهلل اخلالل الاادر بانةا
ااخطل يدعو الصلاب اجلةاد العاجز عق صرته وااسيجابة له.
يؤكد جرير في خطابه الشعري على مكا يه الديناة ااييةدة مق معياده الديني والعرف
ااجيةاعي اليي تفرد بها على اخملاطب /ااخطل واومه تغلب ،فهو إن دعا اريش واا صار
يييجابون له ،ويلبون دعوته وينصرون رسول اهلل -صلى اهلل علاه وسلال ،-فهال أهل صرته وأهل
احلل والعاد واااويا الاادرون على تصريف اامور ،في حني عجزت ابالة تغلب عق شرف صرته،
وميا دته في دعوته.
وياول(:)14
اليعارِبعو َن عَ على النَعصعارى
ِجعزيَةً،
تفيلُ فعي احلَعاعععا ِة
ِإ ّعععا
َّ
َحااتُنععا
اهلل
وَأَخععزى
َععيلععَنعا،
َُ
ف َّ
تَعغع ِلبعا ً
فانا ااَيا ِج ُد وَاعِما ُ وَا تَرى

عيعاب و َ ورا
ك
عبع َع ال ِ
َ
و َ ُهعدًى ِاَعق ت َ ِ

و َ َعيعودُ َمعق دَ َخ َ
عل الاُ عبعور َ
اُبورا
لَق تَعيع َيعطعاع َع ِاعا اَعيعى
غاارا
تَ ِ
عيعجعدا ً
فعي دارِ تَعغع ِل َب َم
ِ
َمعععةورا
أَ
َ
شععراف تَععغع ِل َب سععاِ،ال ً
كرا ُ ِِبَوطِق
تَعلاعى ِإذا اِج َي َة َع ال ِ
وَأَجعاعرا
هنا يخاطب جرير /اايكلال ،ااخطل /اخملاطب واومه ،منطلاً ا مق معياده الديني والعرف
ااجيةاعي بيفيال اهلل له ولاومه (اايلةني) بيوظاف اجلةلة ااسةاة الدالة على الثبات
وااسيارار مبيدً،ا بلفظ اجلاللة اايند إلاه (اهلل) للدالة على الفيل الع اال الذي خصهال
اهلل به دون غارهال ،وبيركاب اعضافة اايند (فيلنا) بأن جعل الفيل ميافا لهال بيةار اا ا
اجلةعاة الدالة على الع ةة احلاملة للدالة ااجيةاعاة ،واايصلة بع(الفيل) للدالة على
االيصاق بانهال وبانه ،النازل علاهال مق لدن اهلل عز وجل،كةا جعل اخلزي مق حظ ااخطل
واباليه تغلب ،وهذا اخلزي زل علاهال مق لدن اهلل ،وعبر عنه بجةلة فعلاة فعلها ماض اايند
(أخزى) لاخبر به عق مالزمة اخلزي لهال ،للدالة على الثبات وااسيةرارية ،ومؤكدا عد ادرة
واسيطاعة ااخطل أن يغار شائا في هذا الوااع،في اوله( :لَق تَي َيطا َع ِاا اَيى تَغ ِاارا) ،فنفى
عنه ااسيطاعة والادرة موظفا الفعل اايارع فاها للدالة على اسيةرارية محاواتها اليي
سيبو بالفشل ،ا ه أمر اهلل واياؤه ،وفل عاادته الديناة والعرف ااجيةاعي اليا،د.
جعزيَةً) ،وهو ما يدفعه أهل
أشار جرير إلى حكال دفع اجلزية (اليعارِبعو َن عَ على ال َنعصعارى ِ
الذمة في الدولة اعسالماة ماابل احلةاية واامق اليي توفرها لهال،إا أن جريرا جعل منه فيل
ييفيل به على ااخطل واومه (ااياحاني) ،منطلاا مق مرجعايه الديناة اليي تشعره بالفخر
واليةاز على مهجوه ااخطل ااياحي واومه الذيق ميثلون أالاة في اجمليةع اعسالمي ،مق خالل
اسيعةال اسال الفاعل (الياربون) الدال على الاوة والشدة ،وااشيل مق الفعل الثالثي (ضرب)،
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ومعلو أن اسال الفاعل أكثر حدة ومباشرة مق الفعل في صاغياه اايارع واااضي ،إضافة إلى
أ ه يفاد اعطالق وااسيةرارية،بانةا ييااد الفعل بزمان.
يؤكد جرير في خطابه الشعري على متاز اومه اايلةني عق سا،ر اامم ،برموز ديناة خاصة
بهال دون سواهال ،حو وجود ااياجد واعما  ،وهو مكان عبادة ومعلال مق معالال اعسال ،وجز مق
من ومة اجمليةع اعسالمي،وما يحةله مق دالة معنوية في فوس اايلةني واداسيه فهو بات
اهلل في أرضه ،وهي عةة يفيادها صارى بني تغلب.
ويؤكد خلو ابالة تغلب مق ااياجد في اوله(:)15
ان
يجد وَتَرى َم ِ
ما في دِيارِ ُماا ِ تَغ ِل َب َم ِ
كاسر َ َحن َيال وَدِ ِ
في هذا اخلطاب يؤكد جرير على أن بني تغلب اد حرموا مق عةة وجود ااياجد في ديارهال،
فانفي فاا ااطعا وجود ااياجد في ديارهال ،واليي ا جتيةع مع اجلرار احلةر ااةيلئة باخلةر فال
ميكق أن يجيةعا في مكان واحد .واحلنيال "جرار خير تيرب الى احلةرة وفي احلديث أن النبي هى
عق الد ا واحلنيال؛ اال أبو عبادة :هي جرار حةر كا ت حتةل إلى اادينة فاها خةر"(.)16
ما يلفت اا يباه في هذه ااباات ،عد مراعاة جرير حلال اخملاطب /ااخطل واومه (ااياحاني)
وهال أبنا اجمليةع اعسالمي ،إغفاله إلى ما دعا إلاه ديننا اعسالمي احلناف مق احيرا الديا ات
ااخرى ،فهو جعل مق معيادهال الديني مناصة ومثلبة يهجوهال به في أشعاره ،وهذا اامر
يرفيه وينهى عنه ديننا اعسالمي وااال ومبادئ وااعراف اليا،دة في اجمليةع العربي اعسالمي،
الذي احير أصحاب االل ااخرى ااالاات اليي تعاش في الدولة اعسالماة.
وييابع جرير في حديثه عق حا ااخطل وبني تغلب ،باوله(:)17
جوا وَما اع َي َةرُوا
الع َبا وَما َح ّ
تَلاى اا ُ َخاطِلَ في رَكب برْقُ َ
ُهال
َمطارِف ْ
تلك أفواها ً إذا اكيشروا
يا
خلن ْ ِزي ِر َش ْه َوت َ ُه
كني َ إلى ا ِ
ابحت َ
ّ
اليا ِح ِ
ْ
وبئس الاو ُ إذ ييروا
اجلزور
بئس
مايرهال
ر
اخلنزي
على
وااارعني
ِ
َ
َ
ْ
َ
يكشف البات ويبني عق دالة اليحاار مق لدن اايكلال  /جرير إلى ااخطل /اخملاطب عندما
اسيعةل اسال اليصغار (ااخاطل) ومعلو أن "حتاار الكلةة تصغارها"( ،)18وهنا يخاطب جرير/
اايكلال بني تغلب وفي مادميهال ااخطل /اخملاطب الذيق يلبيون ااطارف والعبا ات كةا
تلبيها النيا  ،وهي "أردية مق خز مربعة لها أعال  ،واال ثوب مربع له أعال "( ،)19وهنا إشارة
االبيهال في طاوس احلا وفل معيادهال الديني وعرفهال ااجيةاعي ،فهال يرتدون أجةل ااالبس
وأثةنها ،فاحلا عند جريرفي عاادته اعسالماة وعرفه ااجيةاعي ييجرد فاه احلاجةق شهوات
وملذات احلااة ،وعبر عنها بلباس احلجاج اابا  ،وهو ما ا جنده في عاادة ابالة تغلب ااياحاة
أو عرفهال ااجيةاعي.
لال ييواف جرير عند وصف حا ااخطل واومه ،بل جتاوزه بنفي وإ كار ابول حجهال أو
عةرتهال ،مييعةال أسلوب النفي في اوله (فةا حجوا وا اعيةروا) وما اسيعةال النفي في (ما،
وا) إا زيادة في اليوكاد بأن حجاجهال وعةزتهال ا فا،دة منها،وهنا أغفل جرير أثر خطابه
النفيي وااجيةاعي على ااخطل واومه ،الذيق يعيادون أن أعةالهال مابولة ومعيادهال هو
الصحاح ،اامر الذي يينافى مع دينهال وعرفهال ،ما يؤثر في فيهال ويجرح جريرتهال.
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لال يكيف جرير بهذا الادر مق اليهكال واليخرية بااخطل بل عيه باخلنزير للدالة على
الابح والنجاسة ،واليلوكاات اليي ميارسها ااخطل واومه باسيحاللهال أكل اخلنزير بدا مق
أكل اجلزور ،إشارة إلى عاادته النصرا اة اليي ا حتر أكل هذا احلاوان ،وباليالي يؤصل ليأثار حلال
اخلنزير في تركابيه اجليةاة ،كون اخلنزير في العرف ااجيةاعي هو رمز الاذارة والشراهة والابح
والرا،حة النينة والدياثة ،فاايعارف علاه أن اخلنزير مق احلاوا ات دماةة اخللاة ،سائة اليةعة،
تأكل كل ما يصادفها حيى الاةامة وفيالت احلاوا ات ا تعافها ،ورغال تلك الصورة البشعة
اااززة للحال اخلنزير في اارجعاة الديناة والعرف ااجيةاعي إا أ ها لال تردع ااخطل واومه عق
أكله ،فهال ين رون إلا ه بلذة فرحني بهذا اجلزور الذي ياد لهال ،ويييح لنا ذلك في اسيعةال
جرير لف ة (الياحكني) بصاغة اسال الفاعل الدالة على اعطالق وااسيةرارية ،وأسلوب الندا (يا
ابحت) الذي خرج لدالة ااسينكار .ميعق جرير في الربط بني ااخطل واومه واخلنزير ،وهال
يياارعون علاه في اااير،وهي عادة جاهلاة ميارسها العرب ابل مجي اعسال  ،وفاها ييال
"اللعب بالاداح على اجلزور وهو ما يذبحو ه مق بعار أو ااة"( ،)20في حني أن النصارى يايرون
وياامرون على اخلنزير.
ح ات ااةة الن افة في اعسال بالعناية وااهيةا  ،واد عدت مق أهال الااال اعسالماة،
وجز ا ييجزأ مق اعميان ،وهي اياة إميا اة تيصل بالعاادة والعرف ااجيةاعي ،يُثاب فاعلها
ويأثال تاركها في بع م اهرها ،ويحير عاملها ،فلال يعد ين ر إلاها على أ ها مجرد سلوك
مرغوب فاه أو ميعارف علاه اجيةاعاا ً يح ى صاحبه بالابول ااجيةاعي فاط،بل اليفت إلاها
الشعرا في شعرهال مدحا وغزا وهجا  ،كةا في هجا جرير ا ااخطل ،حاث ياول(:)21
س َط ُهورَا
الي َو ِ
ت على أ اابها َما ُ ِّ
لال يْج ِر ُمذ ْ ُخ ِلاَ ْ
َال َمت َ َّ
اك وَل ْ
أشار جرير /اايكلال في خطابه ،الذي اصد به هجا ااخطل /اخملاطب وأمه؛ إلى ااةة مق
ااال اعسال  ،وهي افة الفال وتطهاره مق باايا الطعا واسيخدا اليواك ،الذي حث علاه
الرسول -صلى اهلل علاه وسلال ،-فعق أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن النبي صلى اهلل علاه وسلال
اال" :لوا أن ُ
أشل على أُميي أو على الناس امرتهال باليواك مع كل صالة"(.)22
واايأمل هذا البات يلحظ أن جريرا أدرك تفرد اايلةني بااةة الن افة والطهارة ،اليي جعل
منها سوطا ييلطه في هجا ااخطل واومه ،فصور أ ااخطل في أحط دركات الاذارة
باسيعةال أسلوب النفي (لال يجر مذ خلات) ،فكأ ها مق كثرة ا غةاسها وا حطاطها في
الاذارة لال حتاول ولال تاال بااعينا بن افة فةها وأسنا ها منذ طفوليها ما يبعث الرا،حة
الكريهة منها .ووظف الشاعر هنا الفعل (لال يجر) اجملزو بلال اليي عةلت على حذف حرف العلة،
وكأ ه يحذف معها ضةنا كل م اهر الن افة ،وأكد ذلك باسيعةال الفعل اايارع (خلات)
وكأ ها عاشت وربت على هذه الاذارة ،ثال ييابع تأكاد هذا الفعل مق لدن أ ااخطل بالنفي مرة
ثا اة وباسيعةال الفعل (متس) أي في ااياس حيى يدلل على كو ها امرأة جنية وهو في خطابه
هذا لال يراع فياة ااخطل اجتاه أمه ،حاث عيها بأاذع االفاظ ،وهو ما ا تابله العاادة
اعسالماة وا العرف ااجيةاعي الذي يحفظ لأل مكا يها وادرها.
اابحث الثا ي :اخلطاب الديني في شعر الفرزدق
إن اايأمل شعر الفرزدق يجد لأللفاظ الديناة حيورا في شعره ،حاث ظهرت في مدحه
خلفا بني أماة ،على اخيالف مراتبهال ،ومدحه آل البات ،بصفات أبرزها الياوى والشجاعة على
احلل ،وتأياد اهلل لهال فاةا ياومون به إلى غار ذلك مق م اهر الياوى والصالح واليارب الى اهلل
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في ضو الليا اات ااجيةاعاة

مييلهةا ما ورد في آيات اهلل مق عبر ومواعظ ،وما يايبيه مق الاصص الارآ ي ،اليي تشي
بغزارة ثاافيه اايشكلة مق حف ه للارآن الكرمي ومالزميه مجالس حلاات العلال كحلاة احليق
البصري ،وتأثار البائة ااجيةاعاة اليي عاش فاها ،إضافة الى حيور االفاظ الديناة مدح بني
أماة ،ياول الفرزدق في مدح بني أماة وتفيال اريش(:)23
َم َع َ
ت ِإذ لَال تَكُق ِإيّا ُه صا ِح ُب ُه
يق و َ ِ
َفأ َ َ
الشها َد ِ
يل في اليورِ
الص ّد ِ
العلاا ال َّيي ُج ِعلَت
ل َُهال ُهنا َ
في غُر َ ِف اجل َن َّ ِة ُ
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ِ ِ َّ ِ ِ
ُمها ِجري َق رَأَوا عُ ثةا َن أَارَب َ ُهال
ِإذ بايَعو ُه لَها وَال َبات وَالطورِ
اهلل أَث َب َيها فاكُال
َفلَق تَزالُ َلكُال و َ َ ُ
ِإلى َ َ
فخ ِة الر َ َ
حة ِق في الصورِ
َم َع ال ُن ُبوَّ ِة بِاعِسال ِ وَاخلا ِر
َيلَها
ِإ ّا اُرَيشا ً فَإ ِ َّن َ َ
اهلل ف َّ
عااص َمن ِزل ُُهال
ُهال وَرَّثو َ
آل َحرب وَفي اا َ ِ
ي اليور ِ
ِمق ِ
ك ب ِنا ً عال ِ َ
اةات اجلَةاها ِر
ك اللَذا ل َُهةا
ِم َق الرَوابي عَ
َحرب و َ َمروا ُن َج ّدا َ
ُ
في هذا اخلطاب الشعري ،وثل الفرزدق ا ياال اخلالفة لبني أماة ،ذاكرا حادثة الشورى اليي
سبات تولي اخللافة عثةان بق عفان ،وردها الى وصاة ثا ي ااثنني (اخللافيني) اخللافة عةر بق
اخلطاب الذي أوصى باليية الذيق اخياروا عثةان وفيلوه على منافيه ،مؤكدا أن بني أماة هال
أهل للخالفة وأحل بها مق سواهال ،وأ ها غار مغيصبة مزخرفا ذلك بحججهال اليي يرددو ها
ليأكاد أحاايهال للخالفة .سعاا منه عسباغ الشرعاة الديناة على سلطان بني أماة ،مق خالل
الربط بني بني أماة وبني الرسول – صلى اهلل علاه وسلال ،-وخلافياه مق خالل عثةان بق عفان
رضي اهلل عنه ،مخاطبا اخللافة ااموي بيةار اخملاطب (أ ت) ،بصحبة الشهاديق (عةر بق
اخلطاب ،عثةان بق عفان) وأبي بكر الصديل رضي اهلل عنهال ،في اانزلة العلاا في اجلنة،
مييعةال ألفاظ ديناة (غرف اجلنة العلاا ،البات ،الطور ،فخة الرحةق ،في الصور) لدالة على
أحاايهال باخلالفة ،وسارهال على ها اخللفا الراشديق الذيق سباوه ،فهال خلفا اهلل،
والاا،ةني بأمر الديق ،وأن اليلطة اليي بادهال إمنا مصدرها اهلل ولاس الناس أو الاوة أو
اليااسة.
تيج لى العصباة الابلاة لدى الفرزدق ِبباركة العرف ااجيةاعي ميكئا على مرجعايه
الديناة بأن جعل ممدوحاه مق بني أماة شركا في النبوة ،ا هال مق اريش ،فهال أصحاب الفيل
بني الابا،ل العرباة بحةلهال رسالة الديق اعسالمي ،ولذلك فيلت اريش على سا،ر الابا،ل
العرباة ،ففاها بي اهلل محةد  -صلى اهلل علاه وسلال -وحةلت شرف الدعوة وخارها عا،د على
َيلَها) مراعاا فاه الفرزدق
الناس كافة.مق خالل اسيعةاله عسلوب الاصر ِ(إ ّا اُرَيشا ً فَإ ِ َّن َ َ
اهلل ف َّ
حال اخملاطب وال روف النفياة وااجيةاعاة والثاافاة احملاطة فاه ،فاخملاطب هنا ميردد وغار
ماينع بأحاايهال باخلالفة .وياول مادحا اخللافة(:)24
لناس أَحكا وَا ُج َة ُع
رآن يَار َ ُ ُهةا ما اا َ ل ِ ِ
لَوا اخل َلافَ ُة وَالاُ ُ
لات وَا َه ّاابَة وَر َ ُع
اهلل ا َس ِرف
ت ااَمني ُ أَمني ُ َ ِ
فاةا و َ َ
أَ َ
يؤكد الفرزق /اايكلال في خطابه للخلافة /اخملاطب على أحاايه باخلالفة اانبثاة مق
الباعث الديق ،باسيعةاله أداة ااميناع (لوا) ،لاارن وجود اخللافة والارآن بباا الديق والشريعة،
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وتطبال واليزا الناس بيعالاال الديق وأحكامه وإاامة اجلةع فاه وتالوة الاران الكرمي ،فهو مق
أسس وأرسى اواعد الديق وثبيها ومنها اسيةد سلطيه وشرعايه ،ولواه لياع الديق.
وأخبر عنه باامني في مخاطبيه له باسيعةال ضةار الفصل اخملاطب (أ ت) ،فالفرزدق
يخاطبه ا يخاطب سواه ،بل إ ه أكد صفة اامني فاه بوصفه بأسلوب اليوكاد (أمني اهلل) الذي
حةل ااما ة ،وأاا عدل اهلل وشرعه في بالد اايلةني.
لال ياف اخلطاب الديني عند الفرزدق في مدحه بني أماة ،وذكر أحاايهال باخلالفة ،بل تعدى
اخلطاب إلى خطاب هجا،ي للشعرا مق دوافع ديناة ذات بواعث ابالة ،ياول الفرزدق في هجا،ه
جريرا:
العذابا
فَععإ ِ َّ َ
هل النارِ ِإذ و َ َجدوا َ
ك ِمعق ِهعجعا ِ بَعنعي كَأ َ ِ
عةعاعر
ُ َ
الصعديع ُد ل َُهعال
َحعرِّهعا أَن وَاَعد كعا َن
ِمعق
ر َ َجعوا
َ
َشعرابا
يَعيع َيريحوا
يخاطب الفرزدق /اايكلال جريرا /اخملاطب ،في وصفه حال جرير في هجا،ه اومه بني منار بحال
أهل النار الذيق وجدوا العذاب في النار ،وراحوا يدعون اهلل لاريحهال مق عذابها ،زادهال مق العذاب
وسااهال الصديد ،فلال ينعةوا بالراحة بل زاد حرها وعذابها لهال ،اليي تيناص مع اوله تعالى:
ص ِديد) سورة إبراهاال :آية ،40 :واد وظفه الفرزدق في هذا
( ِّمق وَر َاِ،هِ َج َهن َّ ُال وَي ُ ْ
ياَ ىٰ ِمق َّما َ
البات ،بهدف توصال رسا،ل معانة ،موظفا اليناص مع الارآن الذي أدى وظافة مهةة ،اصد مق
خاللها اايكلال توساع أفياة ااعنى في النص اخلطابي وتعةال اليأثار في اايلاي.
لا د عةد الفرزدق إلى اسيعةال أسالاب لغوية عدة منها؛أسلوب اليوكاد في اوله (اد)
اليي أفادت اليحاال ،وأسلوب الاصر في اوله( :واد كان الصديد لهال شرابا) ،واد اجلار واجملرور
الذي أفاد الاصر واليوكاد في اوله (رجوا مق حرها أن يييريحوا) ،وجةاع هذه االفاظ ديناة تأثر
فاها الفرزدق بالارآن الكرمي.
و رى اسيعةال الفرزدق الفاظ الارآن الكرمي في اوله في هجا جرير(:)25
ياب ااُنزَلُ
َاك
ضرَبَت
َبوت وَاَيى عَ ل َ
عَ ل َ
َ
َاك بِهِ ال ِ
َ
ك ُ
العنك َ
يجها
ن
َ
بِ
ِ
يخاطب الفرزدق/اايكلال جريرا/اخملاطب خطابا ً
هجا،اا ميشحا ً بالنفس الديني بأن جعل
ً
ضعفه سةة مالزمة له ،كيعف العنكبوت اليي ذكرت في الارآن الكرمي ،وفي البات تناص مع
النص الارآ ي ليأكاد هذا اليعف وكأ ه منزل علاه مق اليةا  ،مييعةال تركاب اجلةلة
ياب ااُنزَلُ ) اايعلل به (جار ومجرور ميصل بفعل
الفعلاة اابدو ة بفعل ماض (وَاَيى عَ ل َ
َاك ب ِ ِه ال ِ
ك ُ
ً
عا،د على ااهجو جرير) ،وادمه على الفاعل (الكياب) وأراد بذلك اليأكاد بأن جريرا ضعافا ضعف
العنكبوت ،هذا اليأكاد اسيةر به الفرزدق مق خالل اسيعةاله الصورة الفناة البالغاة (كناية)
يجها) ،وهي صورة اسيةدها مق وااع احلااة واخلطاب
(ضرَبَت عَ ل َ
َاك َ
في اولهَ :
العنك َ
َبوت ب ِ َن ِ
الارآ ي لاارب بها ااذهان إلى ما يريد ،فبات العنكبوت واه وضعاف ،اال تعالى" :مثل الذيق
اتخذوا مق دون اهلل أولاا كةثل العنكبوت اتخذت بايا* وإن أوهق الباوت لبات العنكبوت" سورة
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العنكبوت :آية .14 :فهو مق بات ضعاف ااركان واه ا اوة فاه ،كحال بات العنكبوت الذي ينهار
بيهولة بعد تزاوج اا ثى والذكر فيايي علاه وتايله ،ومعلو أن العنكبوت تيرب بنياجها
مشكلة شبكة ضعافة تصطاد فاها احلشرات اليعافة اليي دا،ةا تياط في ياا
العنكبوت وهذه الشبكة هي مصادة تصطاد بها الفرا،س.
إن اايأمل اخلطاب الديني عند الفرزدق يجدها تيعدى هجا الشخوص إلي هجا إبلاس،
وذلك في اوله(:)26
وما كا َن يعطي
اب فععععععععؤاد ُه
الناس غار َ ظال ِ
َ
بيوب ِة عبد اد أ َ
فلةا ا يهى شابي ومت ّ
أطعيك يا
ّ
إبلاس سبعني َ
ُ
متامععععععععي
حجععععععع ًة
ّ
اانون حةامععععععععي
ا
ي
ا
الق
م
ّنعععي
أ
وأيانت
ي
ب
ر
إلى
فررت
ّ
ّ ِ
ُ
ُ
ُ
ِ
صحة
مق
حالها
على
فيي
على
حلفت
ّ
ُ
اجيهد ّهعععععععا
وساععععععا ِ
بغا ِر
إبلاس
بت يوض ُع أبو
أا طال ما اد
اجلقِّ
ُّ
ُ
اايععععععععي
خطعععععععععا ِ
ي لُّ مياني على الرّحل واركععععععا ً
يكو ُن ورا،ي مرةً وأمامععععععععي
ِّ
جنَّة
في
ساخلد ي
أموت ،وأ َّععععععع ُه
يبشر ي أن لق
َ
وسعععععععععال
ِ
دار
ر
خا
مق
وآد َ اد أخرجي ُه ،وهو ساكععععععععق وزوجيه،
ِ
ِ
ماعععععععععا
ِ
غار
إايا
ولها،
ك له
إبلاس
يا
وأايةت
أ َّ َ
َ
ُ
عاصعععععععح
أثعععععععععععا ِ
ف الَّ
يخاطان الوراقَ علاهةعععععععا بأيديهةا مق
أكل شر ِّ
ِ
ِ
طععععععععا ِ
الل
أحاديث كا وا في
فكال مق ارون اد أطاعوك أصبحوا
َ
ِظ ِ
غةعععععا
ِ
بزمعععععععععا
ي
ياياد
رضاه ،وا
إبلاس باار ِ أبيغعععععي
وما أ ت يا
ِ
ُ
ت ما كنت إلاه جروحا ً
فاك ذات
سأجزيك مق سو ا ِ
َ
ُسا َيني
ِكعععععععال ِ
في هذا اخلطاب الديني مق لدن الفرزدق عبلاس لحظ شعور الفرزدق بالذ ب و دمه على ما
صدر منه مق أاوال وأفعال ،ويعلق توبيه باوله( :بيوبة عبد) ،بخبر ابيدأ محذوف جا شبه جةلة
وما حذفه اابيدأ إا شعورا ً منه باخلجل جتاه تلك الذ وب اليي اا بها واد تاب عنها وتااق
الغفران الذي وعد اهلل به عباده اليا،بني ،ثةأتبعه بجةلة فعلاة ميبواة بحرف حتاال (اد)
للدالة على حتال وصدق حدوث توبيه وإ ابة البه هلل ،مييعةال الفعل اااضي (أ اب) ِبعنى
اليوبة والرجوع الى اهلل ،بعد سبعني عاما اياها في إتباع إبلاس ،مق خالل اسيعةاله للفعل
(أطعيك) ،أي "ا ااد له ...وخيع عرادته و ُحك ْةه"( .)27رابطا تلك الطاعة بخطابه الشعري الذي
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هجا به غاره مق الشعرا والناس ،واد ربطها بأسطورة شاطان الشعر اليي كا ت معروفة في
العرف ااجيةاعي بني الشعرا  ،وفاها أن لكل شاعر شاطان يلانه الشعر ويياعده علاه،
وباليالي ،فإن هذا الهجا وما اا به الفرزدق مق إسا ة لآلخر على مدى عةره الطويل إمنا هو مق
صنع شاطا ه ا مق صنعه هو ،وكأ ه يعيذر لآلخر ،ويينصل مق أاواله وأعةاله .ثال يؤكد الفرزدق
(فررت إلى ربّي) ملباا ً دا احلل في اوله:
صدق توبيه باسيعةاله للفعل (فرًّ) في اجلةلة الفعلاة
ُ
اهلل" سورة الذاريات :اآلية ( ،)46إمعا ا ً في اليوبة اليريعة والعودة إلى اهلل خوفا ً
" َف ِفرُّوا ِإلَى َّ ِ
وخشاة وما الفرار مق أمر إا بدافع اخلوف،وهنا ييجلى خوف الفرزدق مق اهلل وخشايه منه تعالى.
لاد اسيعةل الفرزدق في خطابه عبلاس أسلوب الندا النكرة ماصودة (يا إبلاس) في
موضعني ،واد حةال دالة الارب النفيي مق الشاعر بحاث كان اادرا على اليأثار فاه واتباع
أوامره ،فهو ااطاع اايحكال والناصح اارشد ،ومعلو أن الندا أسلوب لغوي بالغيّ ،يهدف منه
اايكلال إلى طلب إابال اانادى أو جذب ا يباهه عق طريل مناداته باسةه أو بصفة مق صفاته ،أو
اسيدعا،ه امر أو طلب ما .هذا اليأثار مق إبلاس لال يكق واعه على الشاعر فاط ،وإمنا على آد
علاه اليال  ،وهو ما أكده في اوله(:)28
خا ِر
مق
وآد َ اد أخرجي ُه ،وهو ساكعععق وزوجيه،
دارِ
ماعععععععععا
ِ
تيجلى اارجعاة الديناة للفرزدق ،مق خالل عرضه اصة إبلاس وساد ا آد علاه اليال كةا
جا ت في الارآن الكرمي وحذر ا اهلل فاه مق غواية إبلاس ،وكاف غوى ساد ا آد وحوا وأخراجهةا
مق اجلنة ،وتهديده باسيةرارية الغواية ومالحاة اع يان في حااته على اارض إلى ما شا اهلل،
ث ِشئْ ُي َةا و َ َا تَاْرَبَا َه ِذ ِه َّ
الش َجرَة
ك اجلْ َن َّ َة َفك َُال ِمقْ َح ْا ُ
اسكُقْ أ َ َْت وَزَو ْ ُج َ
واد اال تعالى( :وَيَا آ َد ُ ْ
َف َيكُو َا ِم َق ال َّ ِااِنيَ* ف ََو ْس َو َس ل َُه َةا َّ
الش ْا َطا ُن ل ِ ُابْ ِد َي ل َُه َةا َما وُور ِ َي عَ ن ْ ُه َةا ِمقْ َس ْوآت ِ ِه َةا وَا َالَ َما
َني أو ْ تَكُو َا ِم َق ْ
َ َهاكُ َةا رَبُّك َُةا عَ قْ َه ِذ ِه َّ
اس َة ُه َةا ِإ ي َلك َُةا َا ِ َق
اخلَال ِ ِدي َق* وَا َ َ
الش َجر َ ِة ِإاَّ أ َ ْن تَكُو َا َم َلك ْ ِ
َّ
ص
خ
ي
ا
ف
ط
و
ا
ة
ه
ت
آ
و
س
ا
ة
َه
ل
ت
د
ب
ة
ر
ج
الش
ا
اا
ذ
ا
َة
ل
ف
اَ
َ
فَ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
الن َّ ِ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ان عَ ل َْا ِه َةا ِمقْ
َ
َ
َ
اص ِحنيَ* َفدَاَّ ُه َةا بِغُرُور َّ
ْ َ
َ
ِ
َ
َ
اجلْ
الش َجر َ ِة وَأَاُلْ َلك َُةا ِإ َّن َّ
َال أ َ َْهك َُةا عَ قْ تِلْك َُةا َّ
الش ْا َطا َن َلك َُةا عَ ُدوٌّ ُم ِبني*
ل
أ
ا
ة
ه
ب
ر
ا
ة
اه
د
ا
و
ة
ن
َ
ِ
ُّ
ُ
ُ
َ
ْ
وَر َ ِق َّ َ َ َ َ َ
ْ
الَ
ْ
يك ُْال
ع
ب
وا
ط
ب
ه
ا
*ا
ق
ي
ر
اس
اخل
ق
م
ق
ُو
ك
ن
ل
ا
ن
ة
ح
ر
ت
و
ا
ن
ل
ر
ف
غ
ت
َال
ل
ن
إ
و
ا
ن
َ
َ
َ
ِْ ُ َْ ُ
ا َ َاا رَب َّ َنا َظل َْة َنا أ َ ْفُ َي َ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ِ َ
ِِ َ َ
ي َياَ رٌّو َ َم َياع ِإلَى ِحني) ااعراف ،)44 –44( :ولعل ذلك يعكس إحياس
ُال فِي ااْ َر ْ ِض ُم ْ
ل ِ َب ْع عَ ُدوٌّو َ َلك ْ
الفرزدق بالذ ب واخلوف مق عااب اهلل على ما ارتكبه مق ذ وب ،واتباع إبلاس الذي هى اهلل عق
اتباعه في الارآن الكرمي ،وفي ذلك ذكر ااصفها ي عق أحدهال "أ ه خرج في لالة باردة ،فدخل
اايجد،فيةع شاجا وبكا كثارا،فلال يعلال صاحب ذلك إلى أن أسفر الصبح ،فإذا الفرزدق ،واا
سأله عق أمره ،أخبره بأ ه تذكر ذ وبه ،فأالايه ،ففزع إلى اهلل عز وجل"(.)29
واوله(:)30
لبني رتاج اا،ال وماا
ألال تر ي عاهدت ربّي وإ ني
في سو كال
على ايال ا أشيال الدهر وا خارجا مق ّ
ميلّةا،
هنا يعلق الفرزدق /اايكلال في خطابه الشعري هذا توبيه عق الهجا  ،وإاباله على الصالح،
منزها ليا ه عق الشياةة واليباب ،ذاكرا عهده الذي اطعه على فيه أما اهلل في أشرف
البااع بني ماامني ساماني الكعبة ااشرفة وحر إبراهاال النبي علاه اليال ( .)31ومعلو ما
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في ضو الليا اات ااجيةاعاة

للكعبة وماا ابراهاال علاه اليال مق مكا ة ديناة في فوس اايلةني في العرف الديني
وااجيةاعي .ولذلك اخياره الفرزدق لاعلق توبيه فاه .ويلز فيه بعد العودة للذ ب .واد
اسيعةل في هذا اليااق أسلوب النفي ليأكاد اليزامه بالعهد واااثاق ،واد أكثر الفرزدق مق
اسيعةال احلال ففي اوله (على حلفة) اليي جا ت حال مق اليا في (عاهدت) ميعلل ِبحذوف
تاديره :عاهدت ربني صاداا على حلفة ،وجةلة (اأشيال) الوااعة حاا ،وعطف (خارجا ً) على محل
جةلة (ا أشيال) فكأ ه اال( :حلفت غارشامت وا خارجا ً) ،والذي علاه احملااون أن (خارجا ً) مفعول
مطلل ،وااصل وا يخرج خروجاً ،ثال حذف الفعل ،وأ اب الوصف عق ااصدر ،ان ااراد أ ه حلف بني
باب الكعبة ،وبني ماا إبراهاال أ ه ا يشيال ميلةا ً في ااييابل وا ييكلال بزور ،ا أ ه حلف في
حال اتصافه بهذيق الوصفني على شي آخر( .)32إن ما تاد مق أباات ت هر اخلطاب الديني ااايرن
بالعرف ااجيةاعي حاث إن اهلل أمر بعد اتباع إبلاس ،والناس ترى في إبلاس جا ب الشر ومصدره،
بل إ ها تخاف صغارها منه ،وتنعت ااشرار مق صغرها وكبارها به فياول للشاي منهال( :أ ت
شاطان ،أو أ ت إبلاس أعوذ باهلل).
اابحث الثالث :اخلطاب الديني في شعر ااخطل
لال تايصر الياحة اادباة في اخلالفة اعسالماة ااموية على الشعرا اايلةني فاط ،بل
شاركهال في صناعة هذا اعرث اادبي شعرا صارى العرب الذيق تأثروا في ااال اعسال  ،واليي
جتلت في اسيعةالهال لأللفاظ الديناة اعسالماة في شعرهال ،ومق خالل مشاركيهال في
مناسباتهال الديناة وااجيةاعاة واليااساة ،وفي هذا اابحث يواف عند أحد شعرا صارى
العرب في العصر ااموي الشاعر ااخطل ،الذي شأ على ااياحاة في أطراف احلارة (العراق)،
"ودان بالنصرا اة كأكثر أهل اباليه ،وباي وفاا لدينه ،برغال تعرضه  -فاةا بعد -حملاوات بإعيناق
اعسال  ،فاد كان كثار ااخيالط باايلةني ،)33("...،وتأثر ببائة اجمليةع اعسالمي ااكو ة بفعل
عوامل سااساة وديناة واايصادية واجيةاعاة ،الناجتة عق ااحداث اليااساة والصراع على
احلكال ،حاله كحال شعرا عصره ،الذيق سعت كل طا،فة منهال إلى إثبات صحة رأيها ودافعت
عق فكرها واادتها ،محيجة بالارآن الكرمي ،ميأثرة بلغيه ،ومكثرة مق اسيعةال ألفاظه الديناة
في شعرها.
ومعلو أن اار ابق بائيه ييأثر فاها فإن كان في بائة اجيةاعاة محاف ة سانيا عنها
إ يا ا محاف ا ،وإن كان في بائة مغايرة ساكون وفل هذه البائة اليي شأ فاها ،وااخطل مق
ااالاات ااياحاة اليي عاشت في بائة إسالماة يحكةها حاكال ميلال تيبع ااحكا واليعالاال
اعسالماة فكان ا بد إن ييأثر بها تأثرا جلاا ظهر في صوصه الشعرية ،ومعلو كذلك أن
ااالاات إما أن تنغلل أو تيعايش مع أفراد اجمليةع الذيق هال جز منه ،فهي تيار في هجني اليةرد
أو اليعايش وااخطل في شعره ي هر جلاا لنا تعايشه مع بائيه وتأياده للحاكال اايلال الذي
ييار وفل الشريعة ااسالماة اامرالذي دعاه ادحه باسيعةال االفاظ الارآ اة في شعره ،رغال
متيكه بدينه النصرا ي لكنه تعايش مع تلك البائة اعسالماة ،إما بدافع ابق البائة احملب اانيةي
جمليةعه وبائيه ،أو لدوافع أخرى اخلوف مق اليةرد وما ييعابه مق الطرد واليشرد أو اليكيب وااال
وااكا ة اارمواة عند االوك واامرا .
سااساا لال
باي ااخطل على صرا ايه،ولال ييأثرفي تعالاال اعسال تأثر ًا وجدا ًاا ،بل تأثر ًا
ً
يصرفه ع ق صرا ايه اليي فطرعلاها وجرى فاها مجرى اليالاد ،واعيصال بها مق ضةق
اعيصامه باباليه تغلب اايعاظةة بذاتها( ،)34فهو يعاش بشعوره وعواطفه في اجلاهلاة ،يهجال
على اللذة ميهيك ًا ويفيخر بذلك ،وا يبالي أن يصال فيه بالز ا وشرب اخلةر في مجيةع الدولة
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النطار

اعسالماة وسلطا ها ،اليي ييحرج فاها أفرادها إعالن هذه اآلثا  ،وينكرو ها أشد اع كار( .)35إا أ نا
جند أثر الثاافة الديناة اعسالماة وااجيةاعاة حاضرة في شعره،فاد عرف الارآن الكرمي ،واطلع
على أحكامه واصصه ومعا اه وصوره،مييعةال مفردات ومصطلحات ديناة ،واليي كا ت
مرجعاة لألخطل في شعره اليااسي ومؤازرته وموااته لبني أماة ،فاد اسيطاع "أن ينفذ مق
حدود الابالة الى ميرح اليااسة ،ويصبح مق جنو عصره،واد دخل ديوان معاوية ثال مدح يزيد
ابنه ثال خالد بق يزيد ثال عبداهلل بق معاوية ،ا يالت مدا،حه الى البات ااروا ي ،وله اصا،د في
عبد االك بق مروان"( .)36الذي اال فاه عبد االك" :خذ باده ياغال فاخرجه ،ثال الل علاه مق اخللع
ما يغةره ،وأحيق جا،زته"( ،)37واال :إن لكل او شاعرا ،وإن شاعر بني أماة ااخطل"(.)38
وااخطل أحد شعرا احلزب ااموي الذيق أكدوا على فكرة أحااة بني أماة باخلالفة في أشعارهال،
وفي ذلك ياول ااخطل(:)39
دب
با َ ا عاري ا ِ
اهلل ا ِ
وَاَد َج َعلَ َ ُ
وان وَا َج ِ
خل ِ
خلال َف َة فاك ُُال ِا َ َ
في هذا البات يؤكد ااخطل على أن اهلل اخيارهال للخالفة فهال ورثة اا باا  ،وهال أصحاب
اخلالفة الشرعاني ،الذيق حةلوا رسالة الدعوة اعسالماة ،مييعةال في خطابه اجلةلة الفعلاة
اايبواة بحرف اليحاال (اد) اااير ة بالفعل اااضي (جعل) ،للدالة على اااضي ااؤكد ،مفادة
اليأكاد ،والاطع في حصول احلدث ،ومعلو أن للحرف (اد) أثر واضح في تغاار زمق الفعل اااضي
إذا دخل علاه ،ا ه مق ضةا،ال (فعل) اليي لها تأثار في حتديد جهة احلدث( ،)40وكةا أ ه يييعةل
بكثرة في اليعبار عق واوع حدث في زمان ماض اريب مق زمق احلال( ،)41وفي ذلك ذكر أبو الباا
الكفوي الى دور (اد) في توجاه زمق الفعل اااضي الذي "يحيةل كل جز مق أجزا اااضي ،وإذا
دخلت علاه (اد) اربيه مق احلال وا يفى عنه ذلك ااحيةال"(.)42
ويرى ااموي ون أ هال على حل في مااليهال وتالدهال امور اخلالفة ورعاية اعسال واايلةني،
الذي أكده اخللافة معاوية في اوله« :هذه اخلالفة أمر مق اهلل وايا مق ايا اهلل» ،واهلل هو
الذي اخيار ااموياني وفيلهال ،وجعل اخلالفة لهال ،وباليالي يكون اليذمر أو الثورة اعيراضا على
إرادته تعالى.
واد اسيغل اامويون إحدى عاا،د اليفكار اعسالمي اجلبرية اليي سرت في اجمليةع اعسالمي
وهي رية اجلد اليي ساهةت في تدعاال شرعاة ملكهال ،إذ إن خالفيهال تبدو بحيب هذا الرأي
مرسومة مادما ومادرة مق اهلل .واد كان للشعرا دور كبار في اليأثار في الرأي العا للةجيةع،
واد أدرك بني أماة ذلك الدور بأن فوا عق أ فيهال فكرة ااغيصاب اليي روجها الشاعة واخلوارج
والزباريون وغارهال .واد عالا ااخطل هذه الناحاة العاا،دية في أشعاره ،ورد هنا اوله في مدح
عبد اهلل ويزيد بق معاوية(:)43
َمتَّعت
اهلل و َ َجع ُّد اَعو ِ
عععال و َ َ ُ
كعدُ
س ُ
خامعل َ ِ
عواهال ِ
ُجعدودُ ُه ُ
َيع َل ُهعال
ف َّ
َ
َاّا تَالاَت َواصي اخل َِال َف ِاج َيلَدوا
عوت َ ُهال
جاب ُ
ُه ُال ال َّذي َق أ َ َ
اهلل َد َ
ت اا َ
وَأ َ ُي
ععععال أَهععععلُ بَات ا بَاعت ِإذا عُ د َّ ِ
حياب و َ َ
الع َددُ
ُ
ُ
يُععوازِ ُ ُهعععال
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والناظر لهذه ااباات ومواضع ذكر خلفا بني أماة عند ااخطل يجده اد أصبغ علاهال
الصفات الديناة ،حرصا منه على تارير حل خلفا بني أماة في اخلالفة في حز واوة ،فاد حرص
على هذه الهالة مق الاداسة واليبجال لااروا مهابيهال في فوس الرعاة.
رسال ااخطل صورة للخلافة ااموي ضةق اعطار اعسالمي ،مركزا على الصورة الديناة
وااحيجاج بها أما أحزاب ااعارضة،فوصفهال بأ هال حراس الديق ،وفيلهال على ابالة اريش،
حو اوله في اخللافة ااموي عبداالك(:)44
أَحاا اعِ َل ُه لَنا اعِما َ فَإ ِ َّ ُه
وب غَفور ُ
َخار ُ ال َب ِري َّ ِة لِلذ ُ ِ
البال َد وَاَد َد َجت
ُظلَال تَكا ُد بِها ُ
ور أَضا َ لَنا ِ
الهداةُ َجتور ُ
واايأمل في ديوان ااخطل يجد في اصا،ده ضربا ً مق الدعوة اليااساة لبني أماة ،إذ ا
ينوه با يصار معاوية فى صفِّني وأن اهلل اخيار بايهال للخالفة ،في اوله(:)45
ينيى أن ِّ
َ
َ
وَاابصععار ُ أ َمعد َّ ُهال ِإذ دَعَ عوا ِمق رَب ِّ ِهال َمع َد ُد
ِص ّفاع َق
وَيَو َ
خاش َعععة
ِ
ضةق ااخطل أشعاره فليفيه و رته للحااة ااييةدة مق عاادته ااياحاة ،وفي ذلك
ياول(:)46
الناس َه ُّة ُه ُال احلَااةُ وَما أَرى
وَ ُ
جتد
و َ ِإذا اِف َياَ َ
رت ِإلى الذ َخاِ ِ،ر لَال َ ِ
سااا ً
وت ِم َق احلَوادِ ِث ِ
و َ َل ِئق َجن َ ُ
لغ َلق َّ ِإلى كَرمي ِمد َح ًة
َاُغَ ِ

بال
طولَ احلَاا ِة يَزي ُد غَار َ َخ ِ
ةال
ح ااَع ِ
ذُخرا ً يَكو ُن كَصال ِ ِ
اآلجال
فس ُمش ِرفَة عَ لى
وَالنَ ُ
ِ
َعال
و َ َاُث ِن َني َّ بِناِ،ل وَف ِ

ومعلو أن ااخطل كيابي يديق بعاادة اايعاحاة اليعي جعا فاهعا أن هنعاك حاعاة ومعوت
وباليالي فهو ينطلل مق معياده ال ديني أ ه لق يباى للةر بعد موتعه إا العةعل الصعالح ،وهعو
منهاج ربا ي ادت به جةاع الكيب اليةاوية على ليان الرسل واا باا  ،فهي تيفل معع العدعوة
احملةدية والعرف ااجيةاعي اليا،د.
وفي هذه ااباات ين ر ااخطل إلى الناس اانشغلني ِبلذات احلااة وطول اامل ،ويبدي رأيه
في ذلك باسيعةاله للف ة (خبال) اليي حتةل دالة لغوية الهالك والفياد والشر الذي يورث
ااضطراب واجلنون( ،)47وحتةل دالة فياة واجيةاعاة درك منها ا غةاس وإ شغال أفراد اجمليةع
بيحاال رغباتهال وملذاتهال .باعضافة إلى ذكره ااةة العةل الصالح الذي يذخره اع يان في
حااته ويعانه وينجاه مق وا،ب الدهر،وبدا لنا ذلك في اسيعةاله اجلةلة الفعلاة اانفاة (لَال َجتِد
عةال) .مييعةال في ذلك لف ة (الذخا،ر)" ،وذخر الشي  :خبأه واحيفظ به
ح اا َ ِ
ذُخرا ً يَكو ُن كَصال ِ ِ
لوات احلاجة"(.)48
واايأمل اخلطاب الديني عند شعرا الناا ،يجد أ هال كا وا داعةني خلالفة بني أماة مق
منطلل ديني ،مدعو بفكر اجيةاعي أكدوه عبر اسيعةال كثار مق االفاظ الديناة اليي تؤكد
أحاايهال،بل جتاوزوا تلك االفاظ وجعلوها مطلبا اجيةاعاا مق لدن العامة اليي كا ت تؤيد هذا
احلكال،وما هؤا الشعرا إا أبنا مجيةع ينطاون بلغة العامة ااؤيدة حلكال بني أماة ،بل إ هال
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جتاوزوا العرف في بع االفاظ عثارة العصباة الابلاة وهجا ابا،ل بع كالعادة اليا،دة بني
شعرا اجلاهلاة،الذيق كا ت تأخذهال احلةاة الابلاة لهجا بع أو اا ااص مق ادر ابالة على
حياب ااخرى وهو أمر ميعارف علاه غار جديد عند العرب .وعلاه جند كاف لعب اخلطاب الديني
اايشح بالليا اات ااجيةاعاة عبر فكر اجمليةع ورأيه دوره في اليعبار عق مكامق الشعرا
وماصدياتهال عبر تلك ااباات اجملودة في اا،يهال.

اخلامتة:
بعد هذا العرض لنةاذج مق شعر شعرا الناا ، ،خلصت الباحثة لعدة يا،ا كان أهةها:


عد َّ الشعرا وسالة مق وسا،ل اععال واليأثار في العامة مق أبنا ابا،لهال واجمليةع الثفافي
آ ذاك عبر شعرهال في العصر ااموي،تأيادا ً منهال حلكال بني أماة،وأحاايهال الديناة في
اخلالفة.



كان لأللفاظ الديناة حيور جلي في شعر جرير فاةا ييعلل بالفكر اليااسي مق مدح
اا مويني وتأكاد أحاايهال في اخلالفة،وهجا غاره مق الديا ات،إما بدافع العرف ااجيةاعي أو
العصباة الابلاة ،كةا في هجا،ه لألخطل.



جتلت االفاظ الديناة في شعر الفرزدق،حاث ظهرت في مدحه خلفا بني أماة،على اخيالف
مراتبهال،ومدحه آل البات،وهجا الشعرا اآلخريق مق دوافع ديناة وبواعث ابلاة.



كان ااخطل أحد شعرا احلزب ااموي الذيق أكدوا على فكرة أحااة بني أماة باخلالفة في
أشعارهال،الذي تأثر بالثاافة الديناة اعسالماة وااجيةاعاة،فاد عرف الارآن الكرمي ،وأطلع
على أحكامه واصصه ومعا اه وصوره،واسيعةل مفردات ومصطلحات ديناة،واليي شكلت
مرجعايه في شعره اليااسي ومؤازرته وموااته لبني أماة.

الهوامش
( )1العبادان ،موسى بق مصطفى ،دالة تراكاب اجلةل عند ااصولاني ،دار ااوا،ل للنشر واليوزيع ،جدة،
ط ، 4441 ،4ص .444
( )2اينز،جون،اللغة وااعنى واليااق،ترجةة:عباس صادق الوهاب ،مراجعة:يو،ال عزيز ،دار الشؤون الثاافاة
العامة ،بغداد ،444 ،ص .466
( )3ا ر :شاكر ،محةود محةد ،أباطال وأسةار ،مكيبة اخلاجني،ط ،4664 ،4ص404
( )4ااصدر فيه
( )5ا ر :شاكر ،محةود محةد ،أباطال وأسةار ،مكيبة اخلاجني،ط ،4664 ،4ص404
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( )6ااخطل ،غااث بق غوث بق طاراة أبو مالك،الديوان،احملال:مهدي محةد اصر الديق،دار الكيب
العلةاة،ط4441 ،4
( )7الفرزدق،هةا بق غالب بق صعصعة أبو فراس،الديوان،احملال:علي فاعور،دار الكيب العلةاة ،ط،4444 ،4
444
( )8جرير،ابق عطاة اخلطفي،الديوان،دار باروت للطباعة والنشر ،د.ط ،4440 ،ص 414
( )9أبو متا  ،حباب بق أوس الطا،ي ،اا،

جرير وااخطل ،دار ااشرق ،لبنان ،باروت ،4444 ،ص04

( )10أبو متا  ،اا،

جرير وااخطل ،ص414

( )11أبو متا  ،اا،

جرير وااخطل ،ص414

( )12أبو حاان اليوحادي،علي بق محةد بق العباس(ت166:هععع)،البصا،روالذخا،ر،احملال:وداد الااضي ،دار
صادر ،باروت ،ط4444 ،4ج ،4ص414
( )13أبو متا  ،اا،

جرير وااخطل ،ص14

( )14جرير ،الديوان ،ص441
( )15جرير ،الديوان ،ص144
( )16ابق من ور ،ليان العرب،دار صادر ،لبنان ،باروت ،ط ،4444 ،0مادة حنيال
( )17اا،

جرير وااخطل ،ص440

( )18الفراهادي ،اخللال بق أحةد،العني،احملال :مهدي اخملزومي وإبراهاال اليامرا،ي ،دار ومكيبة الهالل ،ط،4
ج ،4ص14
( )19ليان العرب ،مادة (طرف)
( )20ابق من ور ،ليان العرب ،مادة ماير
( )21جرير ،الديوان ،ص144
( )22ميفل علاه :البخاري ،أبو عبد اهلل ،محةد بق إسةاعال بق إبراهاال بق ااغارة ابق بردزبه اجلعفي،
صحاح البخاري ،احملال :جةاعة مق العلةا  ،ااطبعة الكبرى اامارية ،ببواق مصر ١١١١ ،هع،
ط،»444«،4اعما ميلال ،أبو احليني ميلال بق احلجاج بق ميلال الاشاري النايابوري ،صحاح
ميلال،احملال :ر بق محةد الفاريا ي ،دار طابة ،4660 ،ط"444«،4
( )23الفرزدق ،الديوان ،ج ،4ص444
( )24الفرزدق ،ج ،4ص414
( )25الفرزدق ،ج ،4ص444
( )26الفرزدق ،ديوان ،ص416،414
( )27ابق من ور ،ليان العرب ،مادة :طاع
( )28الفرزدق ،ديوان ،ص414
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( )29أبو الفرج ااصفها ي ،علي بق احليني بق محةد بق أحةد،ااغا ي ،مطبعة دار الكيب ااصرية ،مصر،
 ،4444ط ،4ج،44ص140
( )30الفرزدق،الديوان ،ص444
( )31ابق هشا  ،جةال الديق اا صاري ،مغني اللباب عق كيب ااعاريب ،احملال :مازن اابارك وحةد علي
حةداهلل ،ط، ،4401 ،4ج ،4ص41
( )32البغدادي ،عبد الاادر بق عةر ،شرح أباات مغني اللباب ،احملال :عبد العزيز رباح – أحةد يوسف دااق،
دار ااأمون لليراث ،باروت ،ط4141 ،4هعع ،ج  / 4144640 /0ين ر :شراب ،محةد محةد حيق ،شرح
الشواهد الشعرية في أمات الكيب النحوية ،مؤسية الرسالة ،باروت ،ط ،4664 ،4ص 4640
( )33بروكلةان ،كارل ،تاريخ اادب العربي ،ترجةة :عبد احللاال النجار ،دار ااعارف ،الااهرة ،مصر،ط ،1ج،4
161
( )34اليبريزي ،اخلطاب ،شرح الاصا،د العشر ،احملال :كارلوس لاال ،4404 ،ص 464
( )35ابو الفرج ااصفها ي ،ااغا ي ،ج ،4ص 446
( )36ااخطل ،الديوان ،ص44
( )37ااصدر اليابل،ص44
( )38ااصدر فيه ،ص44
( )39ااصدر اليابل ،ص 441
( )40الريحا ي ،محةد عبد الرحةق ،اجتاهات اليحلال الزمني في الدراسات اللغوية ،دار ابا للطباعة
والنشر واليوزيع ،الااهرة ،ص 14
( )41أ اس ،إبراهاال ،مق أسرار اللغة ،مكيبة ااجنلو ااصرية ،ط ،4646 ،1ص 414
( )42الكفوي ،أبو الباا أيوب احلياني ،الكلاات ،حتاال :عد ان درويش ،محةد ااصري ،مؤسية الرسالة،
الااهرة ،ط ،4444 ،4ص444
( )43ااخطل ،الديوان ،ص 444
( )44ااخطل ،الديوان ،ص4
( )45ااصدر اليابل ،ص444
( )46ااصدر اليابل ،ص414
( )47ابق من ور ،ليان العرب ،مادة :خبل
( )48ااصدر اليابل ،مادة (ذخر)

اا،ةة ااصادر وااراجع
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الاران الكرمي
ااخطل ،غااث بق غوث بق طاراة أبومالك ،الديوان ،احملال :مهدي محةد اصر الديق ،دار الكيب
العلةاة ،ط.4441 ،4
اعما ميلال ،أبو احليني ميلال بق احلجاج بق ميلال الاشاري النايابوري ،صحاح ميلال،
احملال :ر بق محةد الفاريا ي ،دار طابة ،4660 ،ط.4
أ اس ،إبراهاال ،مق أسرار اللغة ،مكيبة ااجنلو ااصرية ،ط.4646 ،1
البخاري ،أبو عبد اهلل ،محةد بق إسةاعال بق إبراهاال بق ااغارة ابق بردزبه اجلعفي ،صحاح
البخاري ،احملال :جةاعة مق العلةا  ،ااطبعة الكبرى اامارية ،ببواق مصر4444 ،هع ،ط.4
بروكلةان ،كارل ،تاريخ اادب العربي ،ترجةة:عبد احللاال النجار ،دار ااعارف ،الااهرة ،مصر ،ط.1
البغدادي ،عبد الاادر بق عةر ،شرح أباات مغني اللباب ،احملال :عبد العزيز رباح -أحةد يوسف
دااق ،دار ااأمون لليراث ،باروت ،ط.4
اليبريزي ،اخلطاب ،شرح الاصا،د العشر ،حتاال :كارلوس لاال.4404 ،
جرير ،ابق عطاة اخلطفي ،الديوان ،دار باروت للطباعة والنشر ،د.ط.4440 ،
أبو حاان اليوحادي ،علي بق محةد بق العباس (ت166:هععع) ،البصا،ر والذخا،ر ،احملال :وداد
الااضي ،دار صادر ،باروت ،ط.4444 ،4
الريحا ي ،محةد عبد الرحةق ،اجتاهات اليحلال الزمني في الدراسات اللغوية ،دار ابا للطباعة
والنشر واليوزيع ،الااهرة.
شاكر ،محةود محةد ،أباطال وأسةار ،مكيبة اخلاجني ،ط.4664 ،4
شراب ،محةد محةد حيق ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكيب النحوية ،مؤسية
الرسالة ،باروت ،ط.4664 ،4
العبادان ،موسى بق مصطفى ،دالة تراكاب اجلةل عند ااصولاني ،دار ااوا،ل للنشر واليوزيع،
جدة ،ط. 4441 ،4
أبو عبادة ،معةر بق ااثنى (ت464:هع) ،شرح اا،
وولاد محةود خالص ،دار الكيب العلةاة.4444 ،

جرير والفرزدق ،احملال :محةد إبراهاال حور

الفراهادي ،اخللال بق أحةد ،العني ،احملال :مهدي اخملزومي وإبراهاال اليامرا،ي ،دار ومكيبة.
أبو الفرج ااصفها ي ،علي بق احليني بق محةد بق أحةد ،ااغا ي ،مطبعة دار الكيب ااصرية،
مصر ،4444 ،ط.4
1644
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الفرزدق ،هةا بق غالب بق صعصعة أبو فراس ،الديوان ،احملال :علي فاعور ،دار الكيب العلةاة،
ط.4444 ،4
الكفوي ،أبو الباا أيوب احلياني ،الكلاات ،حتاال :عد ان درويش ،محةد ااصري ،مؤسية
الرسالة ،الااهرة ،ط.4444 ،4
اينز ،جون ،اللغة وااعنى واليااق ،ترجةة :عباس صادق الوهاب ،مراجعة :يو،ال عزيز ،دار الشؤون
الثاافاة العامة ،بغداد.4444 ،
ابق من ور ،محةد بق مكر بق علي ،ليان العرب ،دار صادر ،باروت ،ط.4444 ،0
ابق هشا  ،جةال الديق اا صاري ،مغني اللباب عق كيب ااعاريب ،احملال :مازن اابارك وحةد علي
حةداهلل ،ط.4401 ،4
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